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A CASE OF TUMO~ IN CAUDA EQUINA (CHOLESTEATOMA) 
by 
T AKASHI ho and KAzumKo OnA . , 
Department of Orthopaedic Surgery, Yamaguchi Medical School 
(Director : Prof. Dr. Suou~ru HATTORI) 
A 39 year-old woman entered the hospital complaining of a pain in the left 
lower extremity with duration for 8 months. The pain being similar to that1 '・of
sciatica has advanced and has disturbed walking as well as sleeping since a ＼司1eek・1#fo.
Myelog-raphy revealed an intradural, extramedular tumor in cauda equina. 
An extirpation of this tumor was performed easily and successfully by 
laminectom Y. 
The removal of this tumor relieved the symptoms rapidl~’ and remarkabl~－. 










































































































｜ 報告者 ｜｜年度！昨｜年令l発症期f'"'I占l主刺哉症p 麻状痔｜｜ 位｜部位 ｜俣との癒着i種別陣の処置l備考
l松尾， 野村1927i女I40’ 第 8胸椎 ｜硬内鐙外
2 i岩原1吋男 7 9年 ＋－ 馬 尾硬内髄外 真珠種
3溝口｜附 女 55 IC年 + + I 馬 尾 ｜硬内髄外 強 皮様腫l
4 ＇蓮 江1943男 18 十一 馬 尾 I硬内髄外 強 真珠種掻 出1
5小 泉1943男 18 8年 ＋＋ 白馬 尾 i硬内髄外 中 真珠腫掻 出
尾 i硬内髄外6 ＇中 )11953 女 ？5 2年 ＋一 ｜馬 軽 皮様種別 出1
7岬 JI吋 ＋＋ 円錐，馬尾 ；値 内 強 皮後唾易リ 出｝
8綬仁11953男！38 : 5年 ＋一 馬 尾 ：硬内髄外 強 表皮麗部分的別出
9 ：支持1953男：45 5年 ＋ 馬 尾 真珠種別 出！
尾 ！硬内髄外 強
10草野 昇1!i戸23i咋
＋＋ 白馬 皮機種別 出
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2関口l 女 31 ．馬 尾 ：硬内髄外 皮様腫刻 出；
沼田中，紬1 男 31 9 ;/J月 + -＇ 馬 尾硬内髄外 中 皮機種別 出1
14鵜 市谷欄岡l1 女 30 1年
，馬 尾 ｜硬内儀外 表皮腫別 出1
15島 1 男 12 ，罵 尾 t 真珠唾
16庄司， 1957・男 13 5年 ＋ー ｜馬 尾硬内髄外 強 皮様種易日 出，
17 ！神野p 1957男！10 9年 ＋ 。罵 尾 I硬膜外 皮様種別 出向18 蜂谷， 僧町•I鈍7女指男t｜針 ll;/JFJ: ＋ ー I馬 尾 園1: 田噛外 軽 真珠種別
19字国川1957 1 : + + 馬尾 内髄外 皮様腫｜
初｜野村 費4脚お l梓 ＋＋ 刷～11附内僻 中 皮様唾t易日 f±', 
21 I ｜伊藤p 小田1958[:k'39 8ヵ月 十 一 l 馬 尾 内髄外 軽 I i真球腫i刻
648 日本外科宝函第28巻第2号
腫としては， Chiari(1883〕の報告が辰初である．本
部に於ては， i除尾，野村氏 (1927年）の l例を鳴矢と









真珠主主の発生に関してはp Remark ( 1884）以~（，
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（原稿受付昭和33年8月14日） ・t ~，， 
ON 2 CASES OF BURGER’S DISEASE UPON WHOM THE" 
LUMBAL SYMPTAHECTOMY WAS PERFORMED TWO TIMES 
by 
YASUO UKEDA 
From the 2nd Surgical Division, Kyoto University Medical School 
(Director: Prof. Dr. YAsUMASA AoYAGI) 
The author has reported on the result of the reoperation performed bn the 
lumbal sympathetic trunk of the patients su古eringfrom BuRGER’s disease. 
The author’s findings during the reoperation led a conclusion that the recurrence 
of symptoms wa~ mainly due to the residual collateral nerve fibers unremoved in 
the previous sympathectomy. 
I want accordingly to maintain the opinion that the sympathectomy’should be 







症例1 湖O櫛0 3-1才 男
主訴：右第1,2,3，祉の有痛性難治性漬湯
現病歴：約1年半前から誘因と思われるものがな
く，右足関節に倦怠感を来す様になり，約1年前頃に
は右下腿の冷感を来したが直ちに軽快，其後は筒等苦
痛なく経過したところが7fJ月前頃同様の冷感を来
しp 心臓衰弱とえわれて全身浮重状となり顔面浮彊が
最後迄残ったぷ，2泊月で消失した．
lヵ月前駅の階段を引っている時突然＂（i下腿に劇烈
な刺痛を来しp 鋲痛剤の注射を受けた．併しその効な
